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0n 33 l4ay 1980 the CounclL settled the problem of the "unacceptabLe situation"
created by the United Kingdomfs contribution to the Comrnunity  budqet for 1980
and 1981. It  undertook to sotve the prob[em for 1982 onwards by means of
structuraL  changes and gave the Cornmission a mandate to submit proposaLs to thi
end before 30 June 1981 (1).
THE C0ltltvlISSI0NrS  REPORT: A BR0AD APPROACH
The Commission considers that the budgetary asoect does not give the fuLt
picture. The budget is neither a reflection nor a measune of Community
activity.  For this reason it  has ptaced the soLution to the probtern referred
to it  in its true perspective, which is the strengthening and devetopment of
Community soLidarity.
The Commission is aware that the presentlcrisis wiLt not yield to haLf-
measunes or short-term remedies. This is why its  report to the CounciL is
comprehensive and why the various sections - on the future of the institutions,
changes to existing poLicies and guideLines  for'new ones - are equaLLy
i mport ant .
Because its suggestions yiLL take time to produce resuLts, the Conmission
proposes a transiti:onaI solution to prevent a recurrence of unacceptabte
situations within the Community.
THE ORIGINAL POLITICAL ALLIANCE  AND A COMPREHENSIVF  STRATEGY FOR THE FUTURE
In the introductory  section, the Commission sets out the reasons conpeLtinq  the
Community to use its strength to toosen the externaL constraints that bin"1
it.  Two princip.Les govern its future - soIidarity and consistency.
The Commission goes on to stress the importance of the institutionsr  workinq
towards futfilment of the ooliticaL atLiance entered into by each l4ember State
when it  signed the Treaties.
(1, F". lrSrjh"  Community is pLedged to resoLve the "probLem by means of
structuraL changes (Commission mandate, to be futfiLLecl by the encl 5f lun"
_ -  |  :  -  i  ^^
19812 the examin"iion-ritt tontern the <JeveLopment  of comrnunity poLicies'
,itr,ouiia.atLing into question the common financiaL responsibiLity for these
poLicies which are financedlfrom-tfre  Community's  own resources' or the basic
principLes of the common agricuLturaL pOLicy. Taking account of the situation
and interests of aLI Member Statei, th'is'examination  wiLt aim to prevent the
;;;r;;;;;"-oi  ,n".ceptabte situbtions fdr dny of them). If  this is not
achieved, the commission ni IL make proposa{.s aLong.t!1^!ilT:, {ihe 
1980 to 8',l
soLutisn and the councit l.,t!!."9t=::q.e-tg+-s-jt- J:l::y 
(8t T-1L .- * ---*.::
The Commission is convinced of
to pursuade make the Community
for proposaLs and action. It
Community as an end in itsetf.
t4ernber States on the dombstic,
two things: first,  that its size and capacity
strong, and second, that the time is ripe
is not pteading for a strengthen'ing of the
It  sees it  rather as the onLy course open to
Community and internationaL fronts.
I(oIvi'SgonEN  FOR DE ELrcFEFXE FATESSKABER-  I€TAISSON tEF S.NOFAFiCI-CN  GEI,ETIFCTIAFTEN
iioln  i or n{E zurcFEiN comftr.fTEs  - goiilssN  DEs cofvitt{AtrEs  R.RoFEEI$ES  - BTrPorH Tc}.t EYFonAK)tl  l(orrl)TtlK}.1
cobndsstot€  DELLE COfvl"NTA  zuFOFEE - CAm|sSE  VAI{ 0E A.ROFESE  GEIVCEI.ISC|HAFPEN
/,  a  lisr'  : 
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q.l  ::1ti
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The Commission'rlFB338nizes the importance of tuo piLLars of the European I
venture - the srngte internal market and the common agricutturat poticlt - but
in the face of the present probtems considers that  progress nust be made in
nerl areas to make up for Lost time.
The Commission beIieves that a comprehensive  Community strategy wou[d open
Hp netr prospects for stable, tt  ment. This
&trategy would be bui[t around the foLtowinq framework:
conso[idation of the zone of monetary stability which the Connunity is
taking pains to-construct, notabty'by making rapid orogress towards a
fuLLy institutionatized  Europepn Monetary Systern.
- devetopment of a modern and dynamic European industry based on fu[L exoLoita-
tion of the economies of scale and the security orovided by a qenuine
internaL rnarket, and on industriaI strategies substituting Comwrun'ity
cooperation for fragmented and isoLated nationat poLicies-
- production of energy, particuLar[y new forms of energyr which withthe i,r'us-
trieS involved,in dEveToping them offer an unparalLetLed opportunity for growth
and empLoyment, and a means of reducing the cost of imfrorts.  The
Commission intends to propose thatprecise targets be set to achieve energy
savings, to diversify production -and to provide the necessary infrastructure.
To finance these measures, better coordination of nationaI financiaL resource
and more money from the Communjty are a must.
-  an originaL and probabty unique Community contribution to the devetopment
of  and an aclive competition ooLicv to
serve as a source of coordination  and economic convergence.
FinaL[y, the Commission considers that there wiLt be no expansion of
Community activities as long as the Community budget remains artificiaLLy
hamstrung by the current Iimit on resources.
,'PUTTING ITS BUDGETARY HOUSE IN ORDER,'
The Commission betieves that Europe
its house 'in orderr: in other words,
Aqricutture structures
The Comrniss'ion revieurs the main areas of Community act'ivity - the comnon
aqricuLturat poticy, regionaL poLicy, sociat poLicy, borrouinq and ten'linq -
and comes up with precise guideLines which wouLd aLtor"r rapid Cornmunitv
action in these areas
-  For aqricutture the Conrmission advocates action based essentiaLLy on the
foLtowinq principIes:
. a orice pot'icy based on a narrowinq of the gap betr.reen  Community nrices
and prices apotied by its main competitors and a hienarchy of orices
designed to improve the baLance of production.
A coroLLary to this wou[d be an active export policy designed to
stabiLize worLd prices at a more satisfactory levet.  This wou[d invotve
the sign.ing of Iong-term export contracts, whi ch would, in ttlrn,
encourage the emergence of a strong, wet[-organised agri-food industry.
. the fixing of a production target for each oroduct which woutd reftect the
degree of seLf-sufficiency of the volume of exports desired-
cannot make a neur start untit it  puts
untiL it  soIves its budgetary orobLens.I
.t
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, Arrangements to contain output wouLd vary from product to product. The
possibil.ities  incIude a system resembIing that now in operation for sugar,
payment of a reduced interventim price above a certain threshoLd (for
cereaLs for instance) ,  and, extension of the co-responsfbiLjty principLe
(for mi Ik products'for  jnstance),
. the introduction of income sub.sidies in certain circumstances for smatL
producens. The probIems facing the Mediterranean  area, priceseLy because
of the dominance of agriculture in its economy, come in for speciaI attention.
Market and structurat poIicies can heLp, but they cannot deat singLe-handed
with a set of problems which refLect a specific economic context. This is
why the Commission is pLanning to propose medium-term Community programmes
combining measunes to tackIe incomes, markets, production and structures.
These would be devised in c[ose coLLaboration  with the Member States con-
cerned to aL[ow incorporating of nationaL and regionaL objectives.  These
pnogrammes, which wouLd harness the Communityts agricutturaI and financiaL
instruments to one and the same task, could be submitted to the CouncjI and
Partiament before the end of 1982.
A
The Commission betieves that if  theseY,r/eforms to the common agricuf.turaI
are carried through the growth rate d*a'gricuLturaL spend'ing woutd fa[[
the growth rate of resources avai[abLe to the Community.
poIicy
be tow
- 0n the regionaL and sociaL fronts, the Community  needs to spend more to
better effect.
The Commission proposes that RegionaL Fund assistance be concentrated on
the most deprived areas, via iniegrated programmes, but not to the detriment
of regions with decLining industries. NationaL measures taken to correct the
regioiat disparities whiih p".rist jn even prosperous  Member States must accord
with Community terms of reference.
In the sociaL fietd, the Commission proposes to giVe priority to Community
measunes which top Lp nationaL measures  and thus ensune that the SociaL Fund
is focussed on areas where Community assistance  wiLL be more vaLuabLe and more
effective than a combination of national measures or the dupLication of nationat
and Community measures:: This instrument must aLso aLLow for the existing and
foreseeabLe economic and sociaL situation in the Community and be used in
conjunction with other Community instruments particuLarIy as regards structuraL
poIicy, The Social Fundts resouices must aIso be concentrated more specificatLy
on job creation and vocationaL training, via comprehensive  programmes, rather
than individuat Projects.
- The Commission is aLso proposing gu'ide[ines for improving the operation of the
Communityfs borrow'ing and Lending instruments.
Medi um-term so Lut i on to the obLem of the United Kinsdomr s contribution to-11[9
Communi t et:  a ciaI financia t mec anl sm
But the Commission feeIs that the package of agrjcutturaL  and structuraL measures
which it  is proposiAgt dtbeit a step in the right direction, wiLL take some t'ime
to bear fruit.  This-is why it  is also proposing a medium-term sotution to ensure
that the probLem of fajr  returns for Member States does not deadlock the normaL




After careful anaLysis, the commjssion has decided not to propose a generaL
financiaI mechanism. Instead jt.advocates a remedy to the problem caused by the
pattern of production and.onrrtption in the United Kingdom, which means that it
Lenefjts Less than its partners from the common agricuLturaL  poLicy.
The commission is proposing a speciaL financiaL mechanism based on a demonstration
of soLidarity towards the [nited Kingdom by Member States more fortunate in t!]s
respect. Compensation for the Unitei fingio.m wouLd be assessed by comparing its
shareoftheCommunity'sgros,n.tion.Lpiodlrctwiththeproportionitobtains
of EAGGF Guargltee S:.tl1l exqenditurg,t
,,As this conpensation wou1d. be provid-ed- by the Cornnunity itse'lft  it
should. be financed froin the budget on the basis of the own resources s]'ste'xn
Ilowcver, should' this be rendered'
taking the decisious needed' to erea;Le
lirnit on VLT) or by tlie curent trend'
wouldenvi sage that consideration be Eiven
the licaber States vrhich benef:-t nore
woutd demonstrate their soLid.arity'
inpracticable  either by a clelal' 'in
,ne*t 'shtlt rssources (exceed'in  g, xhe Lf"
bud.get e:cpenditure, the Cornnlssion
to a sul.rsidiarY Beasure bY which
frosi the Clf  than their British pai^tner
In practi.ce, the conpensatisn cc'"rid'
the Uniied King$on via aba-"e'i3:i'us
1n
be fj.r:a::ced by I'lenler States other then
on thej.r receipts frcn tire cosnutlitJn basecl cn tire pap:enis the;i recerve
under the INAGfF cuarantee Secticn. In estabLishing the ab3t=r'ent
perceprea.&€s, accot:Irt shoul<i be taken of the prtopcsais put forr';a-:"d b1':he
conaission in tiris report, to the effect tbat ccnnuniiy "policies nust
put e:rrptiasis on solidar.lty bet-'een the mo::e prospef,ous lierrber st'ates ani
th9 ]ess prosperous (particuLarly lrelanC, Oreece and Italy)'"  ,
The funds made availabte wouLd be used to finance projects in the United Kingdom
which are in with community poLicies and designed to increase economic convergence'liAtslil lDEl{S GR.pFE - g'fGCl€U{r+E  - SFoXEtilllN'S ffir.P'qtpl|]E q, t{Jtlrts-ret{,:
O/{AA A<'FGCf,I'/ TYIFT.  GR.FPO tE FffiTAvOCE  . S.REAT'  \ilN DE T'IOORT'I'OEFDER
ADDENDUM  TO THE NOIE:
ptease insert in page 4 of Note P-38t in the finaL section entitLed:
ItttitUllt . lfflnilfi0nEffi tltttl0ttUtE ' lill0ntlll0il fft||: 110il !'ltl0ltlll0t
mrprr!iltt0 rrril!ill.r0rr r'ltrrnmil0ff .iln roGllttilIult 
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'rMedium-term soLution to the.olgbtem.of  the. Uli!ed Kingdomts contribution to the
between the 3rd and 4th paragraphs, the foLLowing net.J paragraphs:
"As this conPensation  woulcl be
should be financed fron the budget
provided. by the Corn:nuni'ty itselfl  it
.on the basis of the own resources systen'
Ilowcver, shoukl this be rendered inpracticable either by a d'e1a'y in
taking the d.ecisiorrs need.ed to create new olln resources (exceed'inS tlne Lf"
lirnit on Vl'T) or by the current trend in bucl"gei e:qpenditure, the Connission
woulclenvi sage that considera.tion be given  to a subsidiary Eeasure by wh-ich
the l,ieaber states which benefit nore froru the clf  than their British partner
woutd demonstrate their soLidarity' In practice, the conipensation cottid
be financed by l.ienber States other then the United KJ'ngrlon via abate:eenis
on their receipts fron the connu-nity, based cn the paynents the;r reoeive
under the rlAGfF Guara-ntee Secticn. In estabLishing the abaienent
percen*ua.ies,  accourrt should be taken of the propcsals put fol'l'ad' by the
Connission in this report, to the effect that Ccnnrrnity policies nust
put enpirasis on solid.ari'uy between '.he mo].e prosperous l'lerrber states ani'
the 1ess prosperous (particularly freland, Greece and ltaly)'"
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HANDAT DU 30 MAI 1980 : RAPPORT  DE LA COMMISSiON
Le 30 mai 1980, [e ConseiL a r6gtd pour Les ann6es 1980 et 1981
Ie prob[6me de La "situation inacceptabIe", au pLan budg6taire,
de La partlcipation du Royaume-Uni A La Communaut6. IL a pr6vu en
m€me temps que ta so[ution a un teL pnobtdme devrait 6tre trouvee
i partir de 1982, dans des modifications structureILes et a donn6
mandat i  La Commission de soumettre  des propositions i  cette fin
avant te 30 juin 1981. (1)
LE RAPPORT DE LA COTIIMISSION:  UNE DEMARCHE  ELARGIE
La Commission consid|re que [es questions budg6taires ne reflAtent
qurune partie marginate de La r6aLit6 communautaire dont e[tes ne
sauraient €tre ni La traduction ni [a mesure. EtLe a donc situ6 La
soLution au probL,tsme qui [u'i 6tait pos6 dans sa veritabLe  perspec-
tive qui est ceLLe de [a confirmation et du developpement de [a
soI idari t6 communautai  re.
La Commission a en effet deux convictions : ceLLe de La puissance  de
Ia Communaerte par sa dimension et son potentieL pour convaincre et
srimposer et ceLte de Iropportunit6, voire de La n$cessit6, du moment
pour proposer et agir. IL ne sragit pas de pta'ider te renforcement  de
:La Comm,rnaut6  comme une fin en soi, mais comme Le meitteur, sinon Le
seu[ moyen drintervention donn6 aux Etats membres aux ptans int6r'ieur,
communautaire et internationaL.
Se fondant sr,rr ta certitude qurune situation de crise ne se satisfait
pas de r6ponses partieLLes et i  court terme, La Commission soumet au
Conseit un rapport qui forme un tout et dont eLLe estime Les composantes -
avenir des Institutions, modifications des potitiques existantes et
orientations vers des poLitiques nouveLles - n6cessaires et comp[6mentaires-
Crest en attendant que ces potitiques donnent Leurs effets gu'une
so[ution de transition est proposee pour €viter Le retour ou Irappari-
tion de situations indquitab[es au sein de La Communaut6-
(1) "Pour 1982, [a Communaut6  srengageA r6soudre te probLdme par des
:  modifications  structureLLes  (Mandat confi6 A Ia Commiss'ion,  A rempL'ir :  avant La fin du mois de juin 1981: Lfexamen portera sur Le d6veloppe-
ment des politigues communautaires sans mettre en question ni [a nes-
ponsabiLitd financi6re commune pour ces poIitiques quisont financ6es
par des ressources propres de La Communaut6, ni Les principes de base
de La poLitique agricoLe commune. En tenant compte des situations et
int6rpts de tous les Etats membres, cet examen aura pour but d'6viter
que des situations inacceptabLes  se prdsentent de nouveaupour queLcon-
que drentre eux.) Si cet objectif nrest pas atteintrLa Commission pr6-
sentera des propositions sr'inspirant de La soIution retenue pour
1980-1981 et Le ConseiL d6cidera (wjlL act) en cons6quence--."  ..y'...
KOtvlMFSOf€N  FOR DE EUROBEFKE FEUESSKABER- fOt\i.Gstli{  mn eUgOdSCfeH  GEITCSISC}IAFTEN
COi,il,lsstlo|,l  OF TIE EttlOPEAf.l COi,lvlr.fIES  - COfvitsslOtl DES @trtttAUTES  ETFOPEEI$ES - EnfIPOftl  TCl.l EYPOnAKIf{  KONOTHTf}.|
COt\,llrSs|OnE OELLE Cotur,l{rA ELnOFEE - COrvi,lSSE  VAN  DE EI..FOPESE  Gtil,EE!,lSCfrtA,PPENv
DIENSfIIBLE POUR DE NOUVELLES  PERSPECTIVES
r'  i  :  ,  I  i  j
"ffns une introduction, ta Commission pr6sente
qUi obLigent LrEurooe,  d6sormais organisde, i
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REALISATION TOTALE DU PACTE POLITIQUE INITIAL ET STRATEGIE COMMUNAUTAIRE
eILe dispose poun desserer Les contraintes qui
quettes sont Ies raisons
uti Liser [es forces dont
La cornmandent de Lrex-
t6rieur. Deux principes 169issent travenir de Ia Communaut6 :  Ia
soLidarit6 et La coh6rence.
La Commission insiste 69aIement sur ta n6cessit6 de faire fonctionner
[es Institutions drune manidre qui permette de realiser. totaLement Le
pacte poLitique auquet chaque Etat membre a souscrit Lors de La signa-
ture des Trait6s.
La Commission reconna5t dans Le document La vateur des deux bases rje
.La constnuction commune actue[te :  Le march6 unique et la poLitique
agricoLe commune; mais iI  faut, dans Les circonstances difficites
pr6sentes, progresser vers drautres choix, afin de rattraoer tous Les
retards accumut6s
La Commission pense qu'une strat6gie communautaire dtensembte ouvrirait
de nouveLles perspectives de croissance  sainer'durab[e et de meiLLeur
emptoi. Cette strat6gie devrait oour IressentieL, se fonder sur base des
orientations suivantes  :
-  consoLidation de La zone de stabi Lite mon6taire que Ia Commr.rnaut6
srattache i  construire, notamment par La r6aLisation de progrds ra-
pides vers un Syst€'me Mon6taire Europeen institutionnaLis6.
- d€veLoppement drune industrie europ6enne moderne et dynamique,
fond6e notamment sur [a p[eine util.isation des avantages de dimension
gt de s6cyr-ite guq repfesente un vgritab[e marche intdrieur et sur -
des strat6gies industriettes substituant Ia concertation communau-
taire A La fragmentation et a IrisoLement des attitudes nationaIes.
- production drdnergie et notamment dr6nergies nouveLLes qui, avec
Ies moyens industriets qui sry rattachent, constituent un domaine
privi l.69i6 de croissance, donc dtempIoi et contribueront i  aILeger
Ies contraintes drimportation. La commjssion proposera Itadoption
drobjectifs p16cis pour La 16aLisation dr6conomies drdnergie,
t raccroissement  de moyens de production energ6tiques diversifies et
ta nise en pIace des infrastructures  n6cessaires. Le financement  de
ces actions devra b6neficier drune meiLLeure coordination  des moyens
financiers nationaux et de L I intervention renforc6e des instruments
f inanciers communautai  res.
- contribution originaIe et orobabtement irremoLaCabLe de !a Comrnunaut6
dans [e developpement des techniques et industries nouve[[es et mise
en oeuvre drune poLitique  tant
qu|instrument de  ergence dconomique.
La Commission estime enfin que Lractivit6 communautaire ne oourra Otne
devetoppee si,  drune manidre artificietLe,  Le budget communautaire est
Limit6 par Le oLafonnement, au niveau actueL, ele ses ressources.I
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PREALABLE POUR UN NOUVEAU DEPART :  "REI4ETTRE  DE L ' 0RDRE DAt'ls LA ltlAISON C0IVIMUNAUTAIRE"
Mai s l.a Commi ssion considere qu run nouveau d6par"t de L I Eurooe ne peut se
concevoir siLbn nra pas "remis de Ltordre dans La maison" et qutiL faut
des Lors 16soudre Les probLdmes budgetaires.
Mesures dans Le domaine ri coLe et Le p Lan des structures
Examinant Les grands domaines dr intervention actueLs, de La Cornmunaut6,
A savoir La PoLit'ique Agri coLe Commune, La poLitique 16g'ionaLe, La
poIitique sociale ainsi que Ltuti lisation des instnuments dremprunts et
de pr6ts de La Communaut6, la Commission propose oour chacun de ces
domaines des orientations pr6'cises qui y permettent une action rap'ide
de L a Commurf aut6 .
-  F1r I'n.tiere agrigoLg, La Commission ddf init  des actions basees' rrcr.ir Lressen-
tie[  sur teE-pFThrcipes suivants:
. politique des prix fond6e sur un rapprochement  des prix  conmunautarlles
ffircomp6titivit6,verSceuXpratiou6scansLes
princ'ipaux pays concurrents, et sur une hi6ranchie des prix tendant A
un mei LLeur equiLibre des productions.
Cette poLitique ayant pour coroLLair"e une ooLitique drexportation pLus
active, permettrait de stabiLiser Les prix mondiaux i  un n'iveau pLus
n6mun6rateur, et comporterait  La mise ne place de contrats drexporta-
tion d Long termerfavorisant ainsi le deveLoppement d'une industrie
agro-alimentaire  pu'issante et organi s6e.
.  6tabLissement d'objectifs de ojp!!lglion tenant comoteu DoUF chaque
produit, des degres dtauto-suffi  sance et du voLume d'exoortation
souhait6s. Les m6thodes d'intervention  pour La maitrise des productions
varieraient de systdmes teLs que ceLui en vigueur dans Le secteur du
sucre, a une 16duction du orix drintervention  au-deLA d'un certain
seuiL pour un secteur teL que ceLui des c6r6aLes i  Liextension de La
coresponsabi Lit6 des producteurs  pour des pr"oduits teLs que Les oro-
duits laitiers.
. potit'ique draides au revenu.dans  centains cas sp€'cifiquesrau  b6n6fi ce
.  des petits pr-ducteurs.  Les probldmes des r69ions m6diterran6gnnes,  en
raison m6me de toimportance de LragricuLture  dans leur econom'ie,
revQtent une importance majeure: les ameLiorations qurapporteront
Les poLitiques de march6 et de structures, ne suffiront pas en effet
i  16soudre LrensembLe des probLdmes Li6s au contexte 6conomique  g6n6raL
qui Ieur est propre. La Comrnission  comote proposer Ces programmes
communautaires d moyen terrne, integrant une action sur Le revenu, Le
march6, tes productions et Les structuresl ces programrnes  6Labor6s en
6troite  coL Laboration avec Les autorites eles Etats membres concennes,
afin dry int6grer Les objectifs et pLans nationaux et 169ionaux, frQ-
bi Li seront tant Les instruments agri coLes que Les autres instruments
financiers de ta Communaute  et pourraient €tre soumis au ConseiL et
au ParLement avant La fin  de 1982.
La Commission considdre que La mise en oeuvre de ces nouveLLes orientations
de La PAC devraient aboutir i  une r6duction de Lr6voLution des d6penses
agricoLes de La Communaut6 par rapport b Lr6voLution 96n6raLe des ressources




-  En mat'idre r6gionaLe et iggi3!,e, [a Communaut6 do'it 6tre en mesure
drapporter Greilfi?ffiibutTo?ilT-la  foi s ptus importante f inanci6rement
et pLus efficace :
La Conrmissjon propose de concentrer tes act'ionrs du Fonds rdqionat sur tes
169ions les ptus d6favorisdes et de Ies concevoir dans Lroptique de
programrnes intdg16s,  sans ndgliaer pour autant Ies regions touchees
par [e decIin industriet" Lraction des ELats Membres vjsant i  corriger,
au niveau nationaL, les dispanites reoinnaIes oui subsistent m6me dans
tes Etats tes ptus prospdres, devrerit s'irrteetrer dens un cadre de 16f6-
rence comrnunautai  re.
La Commission proposeren matidre social"e, de pr vi Leqier la  :omp[6menta-
rite  de  I taction communauta'i re par rapport aLrx actions nat ionates et
par consdquent de situer trinterventien dir FrniJs sccial au niveau et
dans Ies secteurS Oi ttaction de Ia C0'rrnrr:r,]Llte est Fl.us ut'ile et pIus
efficace que L'a juxtaposition dtactions naticnaLes ru lraddi'[ion dractions
nationates et communautaires. II  sraqit aussi dtadanter cet'instrument
i  ta situat'ion 6conomique et soc'iat.e aetret[.e et nrevis'ibLe dans ta
CommunautA et de conjuguen son artion avec ceILes des autres /'loyens
draction communautaires, notammert dans te <jomaine Ces goLit"ques
structurettes" IL appanait d'au';re nart inrdi spensable Ce ccncentrer
davantage Ies moyens du F'onds soc'iarI sur ta crdation deenpLo'et ta
formation professionnette,  en srattachant de prrifdrence a la mis? en
oeuvre de  progrannts, plut6t que cie p'rojets.
-  Le Conmission  oropose 69ate-ent irps orientations srrr Ira"n6[ic'r'ation  Cu
fonctionnementdesinstrumentf,in.-.rrciersd'e@tsde[a
Communaut6.
Solution A moven terme au.-p:ohlAmg  de Ia participqtir?  du Rcyeume-unj
au financement  du budget communaut?j! re_:_un m6canj.sne f inancier particuIier
Itlais ta Commission  considdre gue Irensembte  des mesures qu'et.te propose dans
Ie domaine agricote ct  sur Ies structures, bien qu'etles aittent  dans Ie
sens souhait6, ne produiront des ef f etts qLit aprAs Lrn cerl6in terr)s. C'est ta
raiSon pOur Iaquette CIte prOpoSe 69aiement  une s0[trt ion a tcyelr t?rme pour
f aire en sorte que [r  question des co0ts et ben6f i ces de La palticipat-'ion  des
Etats I  la communaut6 ne btoque pas Ia procddulree deciei6p6olle nornate'
La Commission, iprls  un ?xamen approfondi, ne proc:',se pas un .rer.: anisme
f inancier gdn6ra[, nals ind'i que quf i I  f aut tFotrvpr une !]ol.,Jt icn aux pr^o-
bldmes posds pan te fait  que [e Royaurre-uni ne b6ne{i cie pas au'l:ant oue
ses partenaires de te pol,itique aqri certe commurle,  por"rr Ces rai sons bien
connueS qui rCtCvent de IC Structure cle la  cOnsonrn.lf i6n pf Ce la prOduct tOn
britanniques.
La commission propose un mccani snne f inancier part'i cuL ier  ou j  serait base
sur La mise en oeuvre de Ia soIidaritd des Etats mernbre.s ber:ericiant
davantage de La potitique agri cote comrnune par ranpcrt a Ier-,r oartenaire
britannique. La compensation  que Le Rr:yatrrne-tjni obt iencra it  serait 6tabl' te
en comparant ta part du Royaume-Uni dans Ie groduit nationa!. brut commu-
nautaire avec ta part  des interventions du FE06A-Garantie au Royaume-uni
dans tc mSme montant totat  de cette section du FE0GA"
a
Les fonds seraient mis I  disposit'ion du floyaurne-Ltni  por.rr 6tre af fcctds au
financement  drop6rationS conformes aux poIitiques tonrnunauta'ires,  o9€ra-
tions qui pent{cipcnt A te convergence des dconomies.TALSfuIAISENS GRTJPFE  - SPRECHERGFT.FFE  - SPOKESMAN'S  GROI.P - GROt.FE  DIJ POHTE-MROLE
Oi/AAA  EKNPO'CNOT  TYNO/ - Olt,|PPO DEL  POFTAIOCE  - BIJREAIJ  VAN  D€ WOOREAOERDER
ADDENDUM A LA NOTE :
MANDAT DU 3O MAI 1980:  RAPPORT DE LA COMMISSiON
Priere drins6rer page 4 de La note P-38, dans [a dernidre partie intituL6e :
"soIution A n terrne au onobLdme de Ia participation du Royaume-Uni au
financement du budget communautaire : un m6canisme financier particuIier"z
entre Le troisidme et  Le quatridme  oaraqraphe ,tes nouveaux paragraphes
suivants:
"sraglssant dfuno conPensatlon
dcvrelt €tre lnscrlt dans lc budgebt lur
propFct.
Dans lrhypothlca on n. ceralent pr! prlt!  cn tcnpa utlle  lcs
d6olrlonr n6ccssaircs pour ddgager dc nourcllcc rettourccs par lc
d5prsaeoent de Ia llnltc  du 1l de TVA' Ot oil lr6volutlon budg6talrc
actucllc lfcxlgeralt, la Connlsston pounralt cnvllager quE colt prlsc cn
consld6ratlon, t  tltrc  aubordonn{, une rolldarlt6 des Etats nembret
bdn6flclant davantage de }a pollttque agrlcolc coonuno par rapport i  leur
paricnalre brltannlque. Pratlquenenb la  conpensatlon poupalt 6trc
fhanc6e par les Etabs nenbres autres qut lc  Eoyaune-Unl grice i  des
ebattcnents sur leg somet quf llS regolvent dc le Coorsr'rnaut6' abatteoents
calcul5s i partlr des versements  de la Connunaut6 qUtlla regolvent au tltre
du FEOGA/Garantlc. En 6tabllssant les  pourcentages dtabattenent' 1I
laportera dC benlr conpte de lrorlentatlon proposde dans le  pr6sent
rapport, selon laquelle les  polltlques dc  la  Connunautd dolvent
prlvll6gler la golldarlt6 des pays les plua prosplrcs A If6gard dcs noins
proapircs (notannent Irlande, Grlce, Itallo)"f
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oonmrneutalrc', Ic  flnancenent
Ia basc du rYsfine des ressoureet